





Some thoughts on the Christian Evangelism in Japan 






The person who laid foundation of modern Kiyosato (Yamanashi Prefecture, Japan) 
was Paul RUSCH, an American lay missionary of the Anglican Church. He introduced 
know-hows about the modern agriculture and tourism to Kiyosato after World War Ⅱ. 
Kiyosato’s post-war success is mainly due to Rusch’s first-class effort, thanks to which 
the area continues attracting tourists from regions like Kanto and Chubu in Japan. 
Being a Christian missionary full of passion, he built St. Andrew’s Church in 
Kiyosato, hoping that one day Christianity would prevail in Kiyosato and Japan. How 
successful has this endeavor been? Why has the Christian population in Japan 
remained small despite the efforts by passionate missionaries like Rusch? Can we find 
any similarities among the Christian and Japanese cultural traditions? How will the 
religious landscape change once Christianity becomes a major religion in Japan?  
With these research questions in mind, and taking Kiyosato St. Andrew’s Church as 
a starting point, this paper will give some thoughts on Christian evangelism in Japan 











（Kiyosato Educational Experiment Project））協会、以下 KEEP）を通じて酪農業と観
光業を清里の産業として牽引したという業績があるからである。 
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聖別されたという。信徒数は約 200 人、司祭はバルナバ大野清夫氏である（いずれも 2019













午前 6 時と午前 10 時 30 分から聖餐式、午後 6 時から夕の礼拝、教会歴による祝日には、
午前 6 時から聖餐式、平日（月曜は休み）には、午前 6 時から朝の礼拝／聖餐式、午後 6
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図６ 清泉寮に見られる聖アンデレ十字  
 
 その他、ラッシュとの交流のあった舩木上次社長の萌木の村レストラン ROCK にも、見
ようと思えば『聖書』の足跡を見ることも可能である。上掲（図５）右側の写真中、トラ













13 『聖書』マタイによる福音書 16:18 に「わたしも言っておく。あなたはペトロ。わた
しはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない」とある。  

















この現象においては、筆者はこれまで第 9 回・第 11 回の Taiwan-Philippines-Japan 











































が出現し、彼らは異文化理解の発達段階の Stage 3 まで進むことができたのである。 
 
表 1 異文化理解の発達段階 
Stages 
段階 








valued and involved  文化多様性は
価値があり、自分も関わりたいと思う。 
Intercultural 






























































































18 これらは筆者が、The SIETAR JAPN 34th Annual Conference や 2018 SIETAR 
















































































M. L. Young の“BY FOOT TO CHINA ― Mission of The Church of the East, to 1400 
―”（以下 BY FOOT TO CHINA）がある。これは Assyrian International News Agency 
Books Online が、全文（英語）をインターネット上で公開しており 12)、日本語訳（『徒歩
で中国へ―古代アジアの伝道記録―』）が後藤牧人翻訳・川口一彦監修で、イーグレープか






















































22 英語 PDF 版では p. 26、日本語訳では p. 217 に掲載されている。 
















の事態が、残念ながら見られる。例えば、BY FOOT TO CHINA の日本語訳である。この
ようなある種特殊な論文が日本語でも読めるというのは素晴らしいことだ。しかしながら、
BY FOOT TO CHINA 日本語訳は、英文を全て訳し出しているわけではないのである。前
節で紹介した、キリスト教を巡る出来事の年表で、日本史にとって重要であると思われる
のは、AD724-748 の、The visit of a Persian Christian physician to the Japanese emperor 
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